














Study on exceptional examples appearing in the forms  
called possessive genitives and of-genitives 2
Isao HIRAMI
Abstract
　The concept of “possession” is closely related to such concepts as part-whole relation, 
kinship relation. So it is comparatively easier to explain the relationship between the 
meaning and the form-that is-why part-whole relationship is expressed in the same form as 
possession. （cf. John’s book, John’s hand ）
　The expressions with time and date, however, seem to have nothing to do with the 
concept of possession. As English has established the contemporary usage, the forms 
and the meanings have had stronger relationships with each other, as opposed to other 
languages such as Japanese. So there seems to be a good reason why temporal expressions 
are expressed in a given form respectively, as the forms which represent the relationship 
between two things are limited.
　The aim of this paper is to elucidate why temporal expressions are expressed in a certain 
way. 

































have three brothers.」のようにhaveを使う。 １）無生













　　 The bag is John’s.　　*The brother is John’s.
























































　１　 Place : a Sussex man  Oxford station
　２　 Time : a day bed  afternoon tea
　３　 Material : an iron bridge 
　　　chocolate ice-cream
　４　 Functional relationship : a book-case
　　　a conference room
　５　 Direct object : adult education  a blood-test 
an animal trainer
　６　Complement : a woman driver
　　　a girl-friend  a frogman
　７　Part : the table leg  the car door  
　　　a door-knob
　８　Measurement : a ten pound turkey 
　　　a five-litre can
　Swanの分類が妥当かどうかの検討はさておき，
ＡBの用例の特徴は当然のことながらA’s B，B of 
Aとは異なっている。A’s Bと比較するとAが主と
して人（生物）に限られていたのと違い，Aには











に同じ語がＡB，A’s B，B of Aの間でそれぞれ使
われた場合の違いを以下の例で説明している。
　　dog’s food　　　dog food










　　Goat’s cheese     a doll’s house （British）





























































































































Wednesday afternoon, Saturday nightなど曜日と
その時間帯に関するものである。この表現はB of A
の形式では使われない。
　　*on the morning of Monday
　　*in the afternoon of Wednesday
　　*on the night of Saturday
一方，月日を表す表現は逆でB of Aの形式が使われ
ABの形式は使われない。
　　On the morning of July 30　　　
　　*July 30th morning












































　　Adult’s day　National Foundation Day  
　　Green Day　Constitution Day  Children’s Day 
　　Marine Day　Senior Citizen’s Day  




（Adult’s Day Children’s Day  Senior Citizen’s Day 





























































係は普通逆転することが許されない。The cat’s tail 









house’s roofとは言えない表現がI live in the house 











































　　Today’s newspaper an artist of the year
　　Today’s menu a man of today
　　Yesterday’s events a man of the week
それぞれ右は「今年を代表するアーティスト」「今
日話題になった人」「今週を象徴する人物」という




















the train’s arrival VS the arrival of the train），
どちらからの拡張ともとれるような場合（goat’
































２　 The rain prevented us from going out.やWhat made you think so ?などはそういった例である。詳しくは池上
（1991）のⅡ意味と文法の動作主の表現と擬人法を参照されたいが，出来ごとが起こる場合，自分たちの意思や
考えでそうなったのではなく外的な要因がそういう事態を招いたと捉えられる場合，他動詞構文で表現する。
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